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要旨　　　
【目的】本研究は回復期リハビリテーション病棟入院患者の在宅復帰に必要な条件を明らかにしア
プローチモデルを提案することである．【対象】2009 年 6 月から 2012 年 6 月までに H 病院回復期病
棟へ脳卒中連携パス対象患者として入院した患者 149 名．【方法】リハカルテや病棟カルテより，患
者の身体機能（FIM など）や基本情報（年齢，性別など），環境（同居者人数）などの 13 の変数を
収集し，帰結先（在宅復帰と非在宅復帰）を 2 群に分け各変数について単変量解析を実施し，さらに
決定木分析を実施した．【結果】単変量解析では疾患（脳梗塞，脳出血，くも膜下出血）以外の変数


























































2009 年 6 月から 2012 年 6 月までに H 病院
回復期病棟へ脳卒中連携パス対象患者として入
院した患者 149 名（男 84 名、女 65 名、在宅













日数，6）1 日の 1 療法当たりの実施単位数，











は JMP ver.10 を使用し，在宅復帰群と非在宅
復帰群での各項目における比較に単変量解析と








































ド「退院時 FIM 運動項目＜ 44」が再度「退院
時 FIM 運動項目」で分岐され，退院時 FIM
運動項目が 28 点未満の場合はほとんどが非在
宅復帰となった（25/27）．さらに，ノード「退




FIM 運動項目≧ 28」が「退院時 FIM 認知項目」








退院時の FIM 運動項目得点が 44 点以上の患
者の 9 割が在宅復帰となるが，この 9 割のう
ち回復期病棟入棟期間が 65 日未満の患者は全
員が，回復期病棟入棟期間が 65 日以上であっ







が 44 点未満の患者の 8 割が非在宅復帰となり，














男性 62.5% (n=65) 44.4% (n=20)
女性  37.5% (n=39) 55.6% (n=25)
2） 発症年齢（歳） 70.3±11.7 77±8 **
3） 疾患 n.s
脳出血  29.8% (n=31) 31.1% (n=14)
脳梗塞  64.4% (n=67) 62.2% (n=28)
クモ膜下出血  5.8% (n=6) 6.7% (n=3)
4） 発症から回復期病棟入棟まで（日） 30.8±37.7 32.6±13 *
5） 回復期病棟入棟期間（日） 66.4±34.5 79.4±29.1 *
6） １療法当たりの実施単位（単位） 2.4±0.4 2.2±0.3 *
7） 入院時FIM運動項目（得点） 54.7±22 23.5±13.4 ***
8） 入院時FIM認知項目（得点） 24.7±8.4 13.4±8.8 ***
9） 退院時FIM運動項目（得点） 73.6±17.7 33.4±21.8 ***
10） 退院時FIM認知項目（得点） 27.2±7.6 14.9±9 ***
11） 摂食方法 ***
経口  95.2% (n=99) 68.9% 31
非経口  4.8% (n=5) 31.1% 14
12） 同居者数　 (人数) 1.8±1.5 2.6±1.6 ***
13） 子どもの同居 ***
同居  49.0% n=51 77.8% n=35










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在宅復帰群 非在宅復帰群 在宅復帰群 非在宅復帰群
対象者数（人数） 193 33 104 45
年齢 69.3±12.7 74.8±17.5 70.3±11.7 77±8
入院期間（日） 65.7±33.8 82.8±37.4 66.4±34.5 79.4±29.1
退院時FIM 運動項目 78.3±14.8 45.3±23.3 73.6±17.7 33.4±21.8





















復帰の要件としては，FIM 認知項目が 15 点未
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Abstract
 Purpose: In this study, we present a model for aiding decision-making regarding the 
discharging of patients from rehabilitation wards and clarify the factors that determine whether 
patients on such wards are ready to be discharged.
Subjects: We classified the subjects into two groups, the discharged group and non-discharged 
group.
Methods: We examined the subjects’ rehabilitation and ward records. Then, we subjected the 
collected data to univariate analysis and decision tree analysis.
Results: Univariate analysis showed that twelve non-disease factors exhibited significantly 
higher values in the discharge group. Decision tree analysis indicated that the score for physical 
motion in the Functional Independence Measure (FIM) should be the first factor considered 
when deciding whether a patient should be discharged. Then, the period of hospitalization and 
the age at onset should be taken into account.
Conclusion: Clinicians should check patients’ FIM scores before discharging them from 
rehabilitation wards. In addition, we recommend that rehabilitation should begin in the acute 
period in elderly patients. Therefore, it is important that elderly patients are admitted to the 
rehabilitation ward as soon as possible.
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谷 哲夫，他：回復期リハビリテーション病棟における在宅復帰を規定する要因の分析
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